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6. Conclusion 
Results found that public CH in Taiwan has done better management. Due to the weakness of management 
and monitoring mechanism together with less obviously inadequate equipment and insufficient fire-fighting 
equipment, the hazard indicators of private CH is higher than the public. It is evident that device's setting is 
still urgently needed for the private CH. The documentation for the maintenance and inspection on the CH is 
another important issue for the management. Furthermore, for a public usage CH, it should pay particular 
attention to the internal use of fire and power facilities, the overdue wire (including too many extension) and 
so on, should be performed periodically 
Most hazard indicators of CH can be mitigated mainly by management mechanism such as daily review, 
scheduled maintain and integrate with appropriated equipment. The cognition and execution of site managers 
is the key issue for the implementation of disaster management. 
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In the preservation district, it has been the development of the district disaster management plan that takes into account 
the residents activities, and are specific disaster prevention activities guideline also proposed implementation. The 
Fukuzumi district because it is divided into four O-aza, consider the disaster prevention measures that utilize the 
characteristics of each of the four O-aza, it may be desirable to formulate the district disaster plans for the entire area. 
Through workshops often used as a method to combine the opinions of residents in this study, we proposed the disaster 
prevention activities guidelines that take advantage of the O-aza between support. 











































































































































































































































      図1 大字川原の訓練内容 
 
（3）防災まち歩きの結果 












































































































































表11 大字川原が他の大字から受ける大字間支援の   表12 大字川原が他の大字へ支援する大字間支援 












日時 2014 年 1 月 31 日
場所 コミュニティーセンター1 階
参加者
住民の方 25 名（大字福住 12 名、大
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６．結論  
 
 本研究ではこれまで地区防災計画や防災活動指針は指定されている重伝建地区を一つの新しいエリアとし
てまとめられたものが多いなかで、かつての地域のコミュニティと地域の特性を考慮した計画を策定するた
めに、4つの大字ごとに二回の住民防災ワークショップを行った。また、全体の地区防災計を策定するため
に大字間支援も考慮した。この結果、大字ごとに課題と対策案が抽出され、自分の大字内で隣の大字に支援
できる項目も抽出することが出来た。また、座学と実学の結果を基に防災活動指針（仮）を作成し、この防
災活動指針（仮）を住民にブラッシュアップしてもらい、これを反映させることで、大字ごとに異なった地
域特性をもつ福住地区で大字ごとの防災計画と大字間では解決できない課題を大字間で支援する防災計画を
策定することができた。
７. 今後の課題 
 
 今回の防災活動指針は報告会に参加していていただいた住民の人達で評価をしてもらったものである。し
かし、参加していない住民の評価もしていただく必要があるため、今後福住地区の全世帯への全数調査を行
う必要がある。
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